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Derechos y honra publicos:
Louis Martinet) Plessy contra Ferguson y el
acceso a la ley en Luisiana) 1888-1917
REBECCA

J. Scon*

«Los ciudadanos de este Estado ... disfrutaran de los mismos derechos y privilegios civiles,
poHticos y publicos, y estaran sujetos a los mismos castigos y penas».

Titulo l art. fl Constitucion de Luisiana de 1868
«"Es bueno que el pueblo conozca sus derechos aun si se le niegan", y afiadimos que es
conveniente y sabio que las personas ejerzan dichos derechos con la mayor inteligencia
posible, aun si se les despoja de sus beneficios».
R. L. Desdunes, Daily Crusade (junio de 1895)

Homere Plessy de su derecho a viajar en el
vag6n de primera clase del ferrocarril de Nueva Orleans a Covington, en Luisiana. Al hacerlo, el Tribunal ratific6 la constitucionalidad de
la Separate Car Act promulgada en Luisiana en
1890, que les exigfa a las compafifas ferroviarias asignar a los viajeros blancos y negros

n corto viaje en tren realizado en el verano de 1892 por el zapatero de Nueva
Orleans Homere Plessy dio origen a una
impresionante batalla legal, a la que sigui6 un
fallo judicial emblematico. En Plessy v. Ferguson (1896), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fall6 contra la reivindicaci6n de

U

La autora desea expresar su agradecimiento a Silvia Frey, Mary Niall Mitchell, Lawrence Powell, Lester Sullivan, Marie
Windell y el desaparecido Joseph Logsdon, todos de Nueva Orleans. Caryn Cosse Bell, Sueann Caulfield, Sherri Harper,
Jean Hebrard y Martha Jones compartieron con ella generosamente su tiempo y le aportaron varias referencias hist6ricas.
Susanna Blumenthal, James Forman, Robert Gordon, Hendrik Hartog, Donald Herzog, Ellen Katz, Earl Lewis, Fernando
Martinez Heredia, Johannes Massing, Sallyanne Payton, Esther Perez, Richard Pildes, Richard Primus, Peter Railton, Darla
Roithmayr y Michael Zeuske le brindaron su aliento para llevar a cabo esta indagaci6n sobre los modos vemiiculos de
emender los derechos y la ley, aunque s6lo ella es responsable de la linea de interpretaci6n adoptada. El personal de!
Notarial Archive Research Center de Nueva Orleans le proporcion6 una ayuda indispensable. Una versi6n previa de este
artfculo se debati6 en el Taller de Historia Legal de la Facultad de Derecho de Columbia University en octubre de! 2003.
Los comentarios realizados durante esa sesi6n por Barbara Black, Paul Brand, Ariela Dubler, Katherine Franke, Alice Kessler-Harriss, Richard Pildes, Deborah Malamud y John Witt le resultaron de suma utilidad.
El termino ingles "standing" tiene dos acepciones: en su sentido jurfdico se aplica a la capacidad de las personas de
emprender una acci6n legal por haber sido directamente afectadas en sus derechos o intereses; en el campo de lo social,
se refiere al respeto o peso de que se goza en la comunidad. Una traducci6n serfa "dignidad", en el sentido de presencia o estatura moral. No obstante, dado que la dignidad publica es otro de los conceptos centrales de! trabajo, he preferido usar "honra" para diferenciarlos. Este es uno de los casos, sin embargo, en que se evidencia que la traducci6n es una
empresa en la que no s6lo se involucran dos lenguas, sino dos culturas. "Honra", en espaiiol, alude a un sentido menos
republicano y miis aristocratico <le la dignidad que "standing" en ingles [Nota de la traductora].
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vagones •iguales pero separados,.1 • Cuando
Plessy respondio -sf,. a la pregunta del conductor: -.:Es usted un hombre de color?", este se vio
obligado por ley a ordenarle que abandonara
el vagon, y Plessy quedo expuesto a un proceso penal por permanecer en su asiento. Merced
al fallo del Tribunal Supremo, uno de los rasgos mas distintivos del naciente ·orden racial»
del periodo que siguio a la emancipacion en el
sur de los Estados Unidos -la segregacion por
ley en el transporte publico- quedo instalado
en la jurisprudencia de la nacion.
El fallo final de Plessy acepto la sentencia
del Tribunal Supremo de Luisiana de que al
ocupar un asiento en el vagon de primera clase, el querellante mostraba •una insistencia irrazonable en imponerle a una raza la comparua
de la otra, sin un motivo adecuado..2• Ambos tribunales alegaron que la ciudadanfa otorgada
por la Decimocuarta Enmienda a la Constitucion no constitufa una base sabre la que se
pudiera sustentar un reclamo al derecho a la
•igualdad social" que afirmaban estaba implicado en las acciones de Plessy. Es mas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos insisti6 en
que ninguna ley podfa conferir dicha igualdad3•
De ahf que fracasara la reivindicacion de Plessy
de que el estatuto en cuestion estableda •Una
distincion y una discriminacion insidiosas sabre

la base de la raza entre los ciudadanos de los
Estados Unidos, que resultan ofensivas para
los principios fundamentales de la ciudadanfa
naciona1 ..•.
Precisamente porque vista en retrospectiva
la decision nos parece repulsiva y tan prefiada
de consecuencias, ocupa un lugar incomodo
en el canon del derecho constitucional5• De
hecho, parece tentar a los analistas del derecho
constitucional a trasladar una parte del peso de
SUS aspectOS mas repulsiVOS al •COntexto hist6riCO». Al volverse al registro historico para arrojar luz sabre el caso Plessy, los estudiosos del
derecho han solido plantearse una serie de preguntas generales que, no obstante, se acercan
bastante al lenguaje en que se formulo el voto
de la mayoria: iLos autores de la Decimocuarta
Enmienda se proponfan realmente incluir la
·igualdad social· y/o la integracion racial coma
un componente de la ciudadanfa? lEra quizas
ya la segregaci6n racial una norma bien establecida, y esto hacfa de la decision una mera
formalidad? lPodfa esperarse otro resultado de
un Tribunal que funcionaba en el seno de una
sociedad tan permeada por diversos tipos de
racismos? iLa mejor forma de caracterizar a los
organizadores del caso Plessy es de •visionarios", tan adelantados a sus tiempos que sus
esfuerzos resultaban quijotescos?6.

1. 163 U.S. 537 (1896).
2. Ex parte Homer A. Plessy, 45 La. Ann. 80 (1892) p. 951. La fundamentaci6n de! voto de la mayorfa, firmada por el magistrado Charles E. Fenner, tambien esta recogida en Otto H. OLSEN (ed.). The thin disguise: turning point in negro history,
Plessy v. Ferguson. A documentary presentation (1864-1896). Nueva York: Humanities Press, 1967, p. 71-74.
3. ·[La Decimocuarta Enmienda] no puede haber tenido como intenci6n abolir las diferencias que tienen como base el color
de la pie!, ni implantar la igualdad social, a diferencia de la polftica, ni una confusi6n de las dos razas en terminos insatisfactorios para ambas•. 163 U.S. 537 (1896).
4. Ex parte Homer A. Plessy, 45 La. Ann. 80 (1892) p. 949.
5. Ver, por ejemplo, el tftulo de! capftulo ·Plessy, Alas· (Plessy, que desgracia). Owen M. F1ss. Troubled beginnings of the
modern state, 1888-1910. Nueva York: Macmillan Publishing Company, 1993.
6. William E. Nelson traza un cuadro matizado de las intenciones de! Congreso, sabre la base de la complejidad de los debates
y las maniobras en tomo a la Enmienda, y llega a la conclusi6n de que ·El Congreso de la Reconstrucci6n no resolvi6 la cuesti6n de si la Decimocuarta Enmienda permite o prohibe la segregaci6n... •. Sostiene, por tanto, que al ratificar la segregaci6n
·los tribunales no fueron racistas-, porque al tiempo que aceptaron las demandas de los blancos de ·libertad de reuni6n•, insistieron en la igualdad de las instalaciones. Vease William E. NELSON. 1befouneenth amendment:frompoliticalprincipletojudicial doctrine. Cambridge: Harvard University Press, 1988, p 187. El recuento hist6rico clasico, Charles A LoFGREN. 7be Ple5S)'
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Una discusi6n polftica. Harper's Weekly (1869) .

Sin e mbargo, este tipo de indagacio nes
tiende a conside rar la .. historia .. como una
narrativa inde pe ndiente , q ue de be explo rarse
por fuera de! caso mismo, en busca de un

contexto hist6 ri co adecuado que pueda contribuir a determinar, pa rale lamente al analisis
doctrinal, si la decisio n •te nfa que ser.. la que
fu e, o si ·verdaderamente.. estableci6 una rea l

case: a legal-bis/Orica/ i11terpretation. Nueva York: Oxford University Press, 1987, trata la decision final como u n resu ltaclo previsihle de la cloctrina y las circu nstancias. Michael KIARMAN. ·The Plessy era·. En: Dennis Hutchinson).; David A. Strauss; Geoffrey R. Stone (eds.). The Supreme Cow1Review 1998. Chicago: University of Chicago Press j ouma ls Division , 1999, p. 303-4 14,
adopta una va riante muy marcada de! punto de vista dete1111inista, al plantea r que el resultado de Plessy era inevitable dados
cl cl ima impcra nte y lo que aprecia como la ausencia del movimiento social que hahria resu ltado necesario para apoya r un
fallo o puesto. Owen F1ss caracteri za al abogado de Plessy como un visionario y un Don Qu ijote legal cuya ·concepci6 n de la
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diferencia. Esta parece ser una manera innecesariamente pobre de pensar acerca de las
relaciones entre las investigaciones hist6ricas
y el derecho. No obstante, la charca pantanosa del determinismo contra la contingencia tiene fama de honda, y por lo general es mejor
dar un rodeo que hundirse en ella7 • Pasado
cierto punto, la mayorfa de las cosas «tenfan·
que ser mas o menos coma fueron, pero esto
de ningun modo quiere decir que estamos
obligados a aceptar que los terminos de la
decision real definen los pacimetros mas
generales de lo posible en una sociedad dada.
Ademas, invocar el •Contexto hist6rico· mas
general para argliir que los fallos de los tribunales que dieron por resultado la denegaci6n
de derechos son en buena medida epifenomenicos parece curiosamente ahist6rico: el
derecho fue un componente absolutamente
decisivo de la segregaci6n formal, y esa es la
causa de que la batalla legal de Plessy concitara las energfas de numerosos activistas
durante seis largos afios.
El dialogo entre los historiadores y los
estudiosos del derecho es potencialmente
productivo, precisamente porque el contexto
hist6rico no es un paisaje, un tel6n de fondo
o una fuerza externa que presiona sabre los
eventos judiciales en un sentido o en otro. El

contexto hist6rico supone interacciones entre
una vasta red de actores, y un continua ir y
venir entre el derecho y otras formas de
acci6n, todas actuantes en el seno de estructuras de discurso compartidas y en pugna8 •
Conocer que la decada de 1890 estaba signada por una profunda impronta de racismo, o
que el Partido Republicano se tornaba mas
conservador, o que la ·opinion publica· no
respaldaba la •igualdad social., no nos dice en
realidad que se jugaban Homere Plessy, sus
aliados y sus enemigos. La batalla legal promovida por el Citizens' Committee for the
Annulment of the ... Separate Car Law de Nueva Orleans, tambien conocido como el Comite des Citoyens, era en sf misma un acontecimiento creador de conte:xto que se sustentaba
sabre un conjunto de practicas publicas, valores compartidos y redes sociales cuya reconstrucci6n demanda considerable investigaci6n.
Rastrear esas ideas y pcicticas puede contribuir a ubicar el caso en un "contexto hist6rico• mas rico, poblado por pensadores y actores que partfan de sus interpretaciones del
pasado, y no por quijotes y visionarios9 •
De igual importancia resulta el hecho de
que los terminos en los que el Tribunal Supremo decidi6 formular el asunto han tendido a
eclipsar los terminos conceptuales en los que

ciudadanfa· era ·discutible•, a la vez que afirma que el resultado de! caso era como ·Una conclusion predeterminada· doctrinalmente. Ver: Owen F1ss. Troubled beginnings... [5], p. 354, 357 y 362. Para un analisis cuidadoso de! fallo, ver tambien Paul
OBERST. •The strange career of Plessy v. Ferguson-. Arizona Law Review (Tucson). 15 (1973-1974), p. 389-418.
7. John Witt fue quien llam6 mi atenci6n sobre la introducci6n de la metafora de! ·Iago Serbonio-, que tiene su origen en el
Paraiso perdido de John Milton, en el discurso legal merced al voto palticular de! magistrado Cardozo en Landress v. Phoenix
Mutual Life Ins. Co., 291 U.S. 491, 499 (1934). Ver John Fabian Wm. The accidental republic: crippled workingmen, destitute widows, and the remaking of American law. Cambridge: Harvard University Press, 2004, p. 20-21.
8. En ocasiones se emplea la expresi6n •mutuamente constitutivos• para denotar este ir y venir, en donde la distinci6n entre
·el derecho· y ·la sociedad· se difumina intencionalmente. Un elegante manifiesto en pro de una variante de ese enfoque
es el de Robert GORDON. ·Critical legal histories•. Stanford Law Review (Stanford). 36 (1984), p. 57-125. Ver tambien los
analisis realizados en el dossier sobre la historia y el derecho en Anna/es (Paris) 57 (2002), en especial Alain BouREAu.
·Droit nature! et abstracion judiciaire. Hypotheses sur la natural du droit medieval., p. 1463-1488.
9. Para un acercamiento comparable a la jurisprudencia de! Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo relativo al trabajo, ver la parte III de! articulo de William E. FORBATii. ·The ambiguities of free labor: labor and the law in the gilded age•.
Wisconsin Law Review (Madison). (1985), p. 767-817, en el cual el autor rastrea un proyecto nacido de la clase obrera para
•redimir· la constituci6n de la republica norteamericana en busca de una nueva visi6n de los derechos laborales.
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Caricatura ridiculizando la participaci6n de los negros en la legistatura de Carolina del Sur. Harper's Weekly (187 4).

ambas partes en pugna consideraban la cuesti6n en la que se encontraban envueltas. Todo
estudioso de lo judicial concordaci en que la
formulaci6n constitucional formal difiere de
otras formas de razonamiento. Pero no siempre resulta claro c6mo (y cuando) se debe
romper con la 16gica del lenguaje en que se
formulara el fallo. En el presente trabajo sostengo que la batalla legal de Homere Plessy

era considerada por sus seguidores -y tambien por sus contrincantes, aunque s6lo despues lo reconocieron- como un reclamo de
derecbos publicos. Para el Comite des Citoyens, ·los derechos y privilegios publicos· eran
sustantiva y simb6licamente emblematicos de
la dignidad igual de los ciudadanos en la esfera publica. Nose trata meramente de un asunto de nombres o clasificaciones. El reclamo de
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honra publica, y su correlato de derecho a la
dignidad, debe distinguirse conceptualmente
del reclamo a la igualdad social, sea como fuere que esta se defina10 • Rastrear la idea de los
derechos publicos, por tanto, nos permite
entender la batalla legal librada por Plessy en
su propio contexto, esto es, en Luisiana.
Esta lfnea de argumentaci6n esta relacionada con un aspecto doctrinal. La ideologfa de
la supremada blanca tom6 mucha de su fuerza
ret6rica del acto de prestidigitaci6n mediante
el cual los derecbos publicos fueron redefinidos como reclamos sociales, y estos, a su vez,
asociados con la «igualdad social•, con todo lo
que esa frase podia evocar de fronteras inviolables, sexualidad y peligros de trasgresi6n11 •
Persuadir al Tribunal de que participara en la
omisi6n ret6rica clave de la ideologfa de la
SUpremacfa blanca fue quizas la Victoria mas
trascendente del Estado de Luisiana en Plessy,

tanto en el terreno de! discurso como en el de
la doctrina. La elecci6n por parte del Tribunal
de la formulaci6n de la «igualdad social» ha
hecho que los estudiosos a menudo emprendan el camino de tratar de diferenciar entre
derechos civiles y sociales, empresa casi inutil12. Recuperar el concepto concurrente de
derechos publicos, y rastrear su historia y su
significado en Luisiana, nos permite ver c6mo
el concepto de la •igualdad social· ha impedido llevar a buen termino investigaciones alternativas sobre las dimensiones de la dignidad
en la ciudadanfa' 3 •
Analizar en este marco la batalla legal de
Plessy no es, decididamente, un anacronismo, un mero artefacto de nuestra propia conciencia posterior a Brown v. Board of Education, el importantfsimo fallo de 1954 que
declar6 inconstitucional la segregaci6n racial
en las escuelas publicas 14 • La declaraci6n de

10. Para un sugerente analisis de la interacci6n entre honra publica y condici6n social en el pensamiento conservador britanico despues de la Revoluci6n francesa, ver Don HERZOG. Poisoning the minds of the lower orders. Princeton: Princeton
University Press, 1998, parte III. Una elegante explicaci6n de] contenido atinente a la dignidad de] caso Plessy, desde el
punto de vista de la filosofia polftica normativa y no de la historia, es la introducci6n de Gerald Postema a un numero
especial de Law and Philosophy de mayo de 1997. Postema plantea que la maldad visceral de la segregaci6n reside en
negar publicamente al individuo el bien fundamental de la •condici6n u honra de miembro pleno e igual de su sociedad·
(p. 241). Ver: Gerald PosTEMA. ·The sins of segregation•. Law and Philosophy (Dordecht, Boston). 16 0997), p. 221-244.
11. Uno de los pocos observadores sureftos blancos que se percat6 con claridad de ese acto de prestidigitaci6n fue George
Washington Cable, de Nueva Orleans. Vease: George Washington CABLE. ·The silent South•. En: Arlin Turner (ed.). 1be
Negro question: a selection ofwritinp,s on civil rights in the South by George W. Cable. Nueva York: W.W. Norton, 1958,
p. 83-131 (publicado originalmente en 1885), citado por David BLIGHT. Race and reunion: the Civil War in American
memory. Cambridge: Harvard University Press, 2001, p. 295.
12. Entre los autores que analizan Plessy como un caso de ·derechos sociales• estan Brook THOMAS (ed.). Plessy v. Ferguson.
A brief history with documents. Nueva York: Bedford Books, 1997, p. 13; y Michael Kl.ARMAN, •The Plessy era• [6], p. 325
(diferenciando derechos civiles de derechos sociales en el caso de la integraci6n escolar). Para demostraciones convincentes de que el triunvirato de los derechos civiles, polfticos y sociales supone un continuo desplazamiento de fronteras,
ver Mark TusHNET. •The politics of equality in constitutional law: The equal protection clause, Dr. Du Bois, and Charles
Hamilton Houston-. 1be journal of American History (Bloomington). 74 (1987), p. 884-903 y Richard PRIMUS. 1be American language of rights. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
13. Richard Pildes ha llevado a cabo una tarea paralela en su trabajo sobre los casos de Gfles v. Harris y Giles v. Teasley, en
los que se evidencia un acto de prestidigitaci6n similar en lo que toca a los derechos polfticos y las •cuestiones polfticas•.
Es s6lo en la actualidad que los casos de Giles se esran incorporando al canon constitucional, despues de un largo periodo de tiempo en que fueran confinados al mismo cesto de la inevitabilidad que Plessy, aunque sin la notoriedad y el relieve de este ultimo. Ver Richard H. Pn.oES. ·Democracy, anti-Democracy, and the canon•. Constitutional Commentary (Twin
Cities). 17 (2000), p. 295-319.
14. Klarman considera culpables de anacronismo a la mayorfa de las crfticas al fallo en Plessy, porque •Serfa ilusorio esperar
que los magistrados defendieran los derechos civiles de los negros en medio de actitudes y practicas raciales tan abismales como las de fines de siglo•. Ver Michael K1ARMAN, ·The Plessy era• [6], p. 304-5.
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impo1tantes derechos pC1blicos en muchas esferas de la vida cotidiana de ueva Orleans
durante varias decadas, a pesar de que existfan
practicas de segregaci6n impuestas de manera
informal. Segu n ellos mismos expresa ran, los
organizadores de la batalla legal en pro de la
impugnaci6n de la Separate Car Act pusieron
en juego sus identidades personales y politicas
en el reclamo de igual dignidad publica, y
concibieron el caso como un ensayo para tratar de subrayar de que forma la Separate Car
Act afrentaba esa dignidad , pues, a su juicio,
.. renfa el prop6sito de hacer nula la Decimocuarta Enmienda a la Constituci6n Federal, y
subordinar la dignidad de! ciudadano a la
perfidia y el capricho de unos pocos tiranos y
demagogos·' 6 .
Asurnir con seriedad el concepto de los
derechos publicos nos perrnite indagar en
Plessy en tres sentidos diferentes. Primera,
como ya se ha dicho, nos ayuda a reconocer
una construcci6n de derechos que era crucial
para el querellante (Plessy) y sumamente inaceptable para el acusado (el Estado de Luisiana). Segundo, contribuye a explicar la persistencia aparentemente quijotesca de! Cornite
des Citoyens. Defender los derechos pC1blicos
ante la ley equivalia, e n efecto, a otra manera
de ejercerlos en la practica . Incluso a medida
que se alejaban las posibilidades de victoria, la
campana de! Cornite des Citoyens se mantuvo,
ya que sus miembros y simpatizantes intentaban demostrar que los de rechos que reclamaban les era n inherentes, fuera cual fuese el
fallo judicial. Tercero, explorar el concepto de
derechos pC1blicos como e ncarn6 en la batalla
legal de Plessy nos conduce a toparnos con un

Rodolpho L. Desdunes, ilustraci6n de Nos hommes et notre
histoire (1911).

Derechos de la Constituci6n de Luisiana de
1868 Jes habfa concedido la condici6n de ci udadanos de! Estado a todos sus habitantes, con
independencia de su raza , y !es garantizaba a
todos los ciudadanos ..[os mismos derechos y
privilegios civiles, politicos y publicos·'5 . La
elecci6n de ese lenguaje no fue accidental,
sino que reflejaba decadas de debates sostenidos por personas de color libres en Luisiana,
vigorizados por las e nergfas emancipadoras de
la Guerra Civil. En 1892, cuando Plessy ocup6
su asiento e n el vag6n de primera clase de!
ferrocarriJ , el y SUS colegas ya habfan ejercido

15. ·Luisiana, Constitutional Convention 1867-68·. En : Officialjoumal of the Proceedings of the Convention f or Framing a Constitution f or the State of Louisiana. Nueva Orleans: J.B. Roudanez and Co., 1867-68. El en fas is es mio.
16. Ro do lphe Desclunes, en el Cnisader, citado po r Keith Weldo n M EDI.EV. Weas ji-eemen: Plessy vs. Fergu son . G retna, Lo uisiana: Pelican Publishing Company , 2003, p. 167.
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conjunto de sugerentes practicas vernaculas de
la escritura y el razonamiento legal. Como esas
practicas tenfan lugar en sitios como la notarfa
publica local, han resultado invisibles para los
radares usuales de los analisis de la jurisprudencia. Pero no hay dudas de que formaban
parte de una cultura publica en la que el concepto de derechos publicos tenfa sentido.
El nexo entre el famoso caso y esas practicas cotidianas de la escritura es un individuo
interesante: Louis A. Martinet, carpintero, notario publico y organizador cardinal del Comite
des Citoyens. La madre de Martinet era una
mujer de color ex esclava, nativa de Luisiana,
y su padre era un carpintero inmigrante belga.
Tras el fin de la Guerra Civil, Louis Martinet
asisti6 a la Facultad de Derecho de Straight
University, fue admitido en el foro, y una decada despues recibi6 el certificado que lo acreditaba como notario17• Por ley, el notario, cuyo
deber era atender a todos los que solicitan
sus servicios, ponfa la escritura formal al
alcance de la gente comun, y estaba legalmente obligado a transcribir y guardar para
referencias futuras el texto integro de la
mayoria de los documentos que autentificaba18. En el caso de Louis A. Martinet, ello
suponfa crear un registro publico de las transacciones realizadas por una vasta clientela
multirracial.
Por tanto, poner por escrito los derechos
mediante ese expediente no era cosa exclusiva de los activistas urbanos; era asunto de

importancia para miles de descendientes de
africanos que residian en Luisiana y que tenian
acceso al notario. Puede parecer dificil alimentar un movimiento de oposici6n centrado en derechos formales y demandas legales
en una sociedad postesclavista en la cual un
gran numero de ex esclavos y sus descendientes no sabfa leer y escribir. Pero mediante lo que Armando Petrucci denomina la ·delegaci6n de la escritura·, las demandas orales de
muchos miembros de la comunidad de los
libres y los libertos comenzaban ya a transformarse, como cosa de rutina, en palabra escrita, gracias a los miembros de esa misma
comunidad que posefan las habilidades necesarias para hacerlo, y que actuaban en nombre de quienes no las tenfan. De ahi que los
volumenes que contienen la trascripci6n integra de los documentos que Louis A. Martinet
autentific6 en su condici6n de notario, y que
abarcan el periodo entre 1888 y 1917, constituyan un registro extraordinario de reclamaciones y entendidos legales convertidos en
publicos'9 • Tanto el contenido de esas palabras como el acto de escribirlas se habfan
convertido en parte de un amplio reclamo
general de dignidad publica.
Por tanto, para crear un ·contexto hist6riCO• dinamico para la batalla legal de Plessy,
conviene tomar a Nueva Orleans como punto
de partida. Desde esa notable ciudad portuaria, podemos mirar directamente a Francia y el
Caribe, y tambien al derecho consuetudinario

18. Para informaci6n biogrtifica de Martinet, ver Keith Weldon MEDLEY. We as freemen ... [16], p. 150-158, y la biograffa inedita de Martinet preparada por Judy Bethea, copia en manos de Brian Martinet.
19. Para las regulaciones generales que reglamentaban las notarias y sus registros, ver los articulos 2.234 y 2.251-2.266,
Luisiana, Joseph DAINOW (ed.). Civil code of Louisiana. Revision of 1870 with amendments to 1947. St. Paul: West
Publishing Co., 1947.
20. Para el concepto de ·delegaci6n de la escritura•, ver ·Escribir para otros•, en Armando PETRUCCI. A!fabetlsmo, escritura, sociedad. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 105-116. Los ocho volumenes de los registros de Martinet se conservan en el Notarial
Archives Research Center de Nueva Orleans. Les agradezco a Sally Reeves y Howard Margot, de! Notarial Archives Research Center de Nueva Orleans, su ayuda para la utilizaci6n de esos documentos.
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e l nacimiento, el rango y las propiedades . Su
embestida contra las distinciones d e condici6 n establecidas por ley era clara:

ingles, en busca de las rafces de la idea de
igualdad de d e rechos pli blicos. Despues
podemos ir andando hacia e l centro de la ciudad , hasta Exchange Alley, pa ra ver que sucede e n la notarfa de Lo uis Ma1tinet Esq. Una
vez hecho esto, comprenderemos mejo r po r
que, para decirlo con palabras de Rodolphe
Desdunes, e l aliado de Ma1tinet, e l Com ite des
Citoyens trat6, con el caso Plessy, de obligar al
Gobie rno de los Estados Unidos a mostrar
todas sus ca rtas, y lo hizo ..actuando a traves
de una de sus ramas constitutivas·., aun cua ndo e l riesgo de perder el juicio se lucfa cada
vez mayo r. "'

Artinilo

6.

La Ley es la expresi6 n d e la voluntad

ge ne ra l. Todos los ci ud ada n os lienen derech o a p articipa r en su elaboraci6n , personalmente o por interm edio de sus representantes. Debe se r la misma
para todos, sea que proteja o que casti gu e. T o dos
los ci udadanos, al se r ig u ales a sus o jos, podran ser
igualmente electos para to dos los h o n o res, ca rgos y
emp leos pC1blicos ltoutes dignites. places et e mplois

puhlicsl, segun su capaciclad , y sin otras clistinciones
quc no sean las de su v i1t u d y talento.

El artfcu lo 6 no planteaba directa mente
la cuesti6 n del acceso igual a los lu ga res y
e l transporte pC1blicos , qu e se d e tall a rfa e n
la Const itu ci6n de Luisiana. Pe ro ademas
de te ne r un conte nid o explfcitame nte politico, captaba la dime nsion de la dig nidad
de los de rechos pC1blicos, al decla rar que
todos los ciudada nos podfan ser e lectos a ca rgos pliblicos". De hecho, e n Luisiana se produjo e n 1872 una importante batalla polfti ca
en to rno a la norninaci6 n de Aristide Mary, L'n
ho mbre de color, para e l cargo de gobernado r. Como enfatizara poste riormente Rodolphe Desdunes , lo que estaba en juego en ese
caso no e ra una no mina ci6n especffi ca, sino
e l derecho de un ho mbre coma e l propuesto
a ser ca ndidato a un ca rgo pC1blico"-

lgualdad de derechos publicos

El concepto a mplio de derechos pC1bli cos
incluido e n la Constituci6 n de Luisiana de
1868, que aba rcaba los d e rechos de los inclividuos privad os e n la esfera pC1blica, parece
haber tenido rafces mCiltipl es. Para algunos
de los legisl adores d e Lui sia na del pe ri odo
de la Reco nstru cci6 n , e ntre e llos mu chos
ho mbres de color bilingC1 es franc6fonos, la
Declaraci6 n de los Derechos d e l Ho mbre y
e l Ciudadano d e Francia (1789) era un texto
fundacional. Las a firmacio nes conte nidas e n
esa declaraci6 n sabre una compre nsiva igualdad civi l y a mplias libe rtades era n una arremetida conscie nte contra la s as ignaciones
diferenciadas de derechos y privil egios segu n

20. Ver Rodolphe DEsDllNES. Nos ho111111es et 110tre histoire. Montrea l: Arbour & Dupont, 1911 , pp. 192-194. En su tcxto utiliza
una figura del lenguaje diffci l de traducir: · Les tribunea ux, ii est vrai, o nt repousse nos pretensions. mais grace aux bons
et loyaux offices de M. Bonseigncur. not re peuplc a eu la satisfactio n de pousse r au pied du mur le gouvernment america in agissant par le ministere de l'une de ses branches constitutives•.
2 1. Para un anC! lisis de mecliados clel siglo XlX sobre la idea de los clerechos pC1blicos en Fra ncia, ver Denis SrnKIGNY. 71-ai"te
du droit p11hlic des/i-anr;ais. precede d'1111e i11trod11ctio 11 s11r lesfo11de111e11ts des societes politiques. Paris: j o ube1t, 1846, I,
p. 287-88. Serrigny propane una definici6 n especiali zacla de ·igua lclacl social· (que crnn ienza con ·!'absence de castes qui
parquent une parties des membrcs de l'Etat clans des orclres ou classes d 'ou ii ne peuvent sortir•), que abarca un amplio
conjunto de libertades b{1sicas, que. en conjunto. constitu yen una suma de ·derechos pC1blicos· absolutos e inherentes a
todos.
22. Hodolphe DESDUNEs. Nos bu111111es ... [201 , p. 183- 184 (•... je dirai que les pa1tisans cl 'Aris1icle Mary ont revendique le droit
d 'aspirer till /JOS/e de gouvern eur. ma is q u 'ils n'o nt pas convoit c le postc meme. •) El enfasis es clel original.
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La Declaracion de los Derechos del Hombre
y el Ciudadano ubicaba los derechos en la naturaleza esencial de los seres humanos, pero en
un sentido practico tenia como objetivo crear
un nuevo estado de cosas en la esfera publica,
no describir el existente. A fines del siglo XVIII
en Francia, como a fines del XIX en Nueva
Orleans, la afirmacion de que la dignidad de
todos los hombres en la sociedad civil era la
rnisma no constitufa una descripcion de la vida
social cotidiana. Era, por el contrario, una
energica declaracion sobre el respeto que se
debfa dispensar a los ciudadanos en la esfera
publica, y sobre el papel del Estado en la proteccion de los derechos basicos23 •
Cierto que la Francia revolucionaria habfa
vacilado en lo relativo a la aplicabilidad de
los Derechos del Hombre en las colonias, primero retrayendose de extender la igualdad
civil a los hombres de color libres, despues
concediendola y consintiendo en la abolicion
de la esclavitud, para mas tarde volver a
imponer la esclavitud durante el mandato de
Napoleon. En realidad, fue en las colonias
donde se defendio de modo mas insistente y

vfvido la universalidad de los derechos del
hombre, especialmente en St. Domingue (posteriormente HaitO. Para los hombres y las
mujeres de color de Nueva Orleans, muchos
de los cuales sostenfan vfnculos estrechos con
el Caribe, la ideologfa de los revolucionarios
de color de Saint Domingue de la decada de
1790, y del propio Toussaint Louverture, constitufa una extension y una ampliacion claves
• •
24
del concepto ongmal .
En 1868 el concepto de la igualdad de
derechos publicos ya estaba fntimamente vinculado a la idea de una ciudadanfa amplia e
inclusiva. El reclamo formal de una ciudadanfa estadounidense igual para las personas de
color de Luisiana se remontaba al Tratado de
Compra de Luisiana de 1803, cuyo artfculo
tercero les garantizaba a quienes habfan permanecido bajo el dominio frances el acceso a
todos los derechos y privilegios de que gozaban los ciudadanos de los Estados Unidos 25 •
En esa epoca, el presidente Jefferson intento
ignorar esa promesa, y maniobro para derrotar los reclamos de ciudadanfa de los hombres de color que prestaban servicio en las

23. En este punto la terminologfa resulta algo compleja. Incluido en los droits de l'bomme se encuentra el concepto complementario de libertes publiques. Ver Denis SERRIGNY. Traite du droit public des franr;ais ... [21] y Jean-Luc AUBERT. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civtl. Paris: Armand Colin, 2002, section 56. De ahf que los ·derechos de!
hombre• puedan incluir los ·derechos publicos•, o el derecho al disfrute de las ·libertades publicas•.
24. Sohre Francia y las Antillas, ver Laurent DUBOIS. Les esclaves de la Republique: L'bistoire oubliee de la premiere emancipation.
1789-1794. Paris: Calman-Levy, 1998 y su libro de pr6xima aparici6n sobre la revoluci6n haitiana. Sohre Nueva Orleans, ver
Caryn Cossll BELL. Revolution, romanticism, and the Afro-Creole protest tradition in Louisiana, 1718-1868. Baton Rouge:
Louisiana State University Press, 1997. Rodolphe Desdunes, de padre haitiano y madre cubana, fue uno de los pensadores criollos de Nueva Orleans de! periodo posterior a la Guerra Civil que insisti6 en una lectura lata de dichos derechos
publicos y, en sus escritos en el Crusader, apel6 repetidamente al ejemplo haitiano. Ver Joseph LoGSDON; Lawrence
POWELL. ·Rodolphe Lucien Desdunes: forgotten organizer of the Plessy protest•. En: Samuel C. Hyde, Jr. Ced.). Sunbelt revolution: the historical progression of the civil rights struggle in the Gulf South, 1866-2000. Gainesville: University Press of
Florida, 2003, p. 42-70; y la carpeta de recortes de! Crusader en XAVIER UNIVERSITY LIBRARY (Nueva Orleans), Desdunes
Family Collection, Special Collections.
25. El artfculo III estipula lo siguiente:
·Los habitantes de! territorio cedido se incorporaran a la Union de los Estados Unidos y seran admitidos, tan pronto como
resulte posible, y de acuerdo con los principios de la Constituci6n Federal, al disfrute de todos los derechos, ventajas e
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, y, hasta que eso ocurra, se !es garantizara y se protegera el libre
disfrute de su libertad, sus propiedad y la religion que profesan•.
El texto de! Tratado esta recogido en Louisiana: Report of the Secretary of State to bis Excellency W.W. Heard, Governor of
the State of Louisiana, May J21h, 1902, p. 45-48.
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milicias. o obstante, aflos mas tarde, el Trib unal Supremo de Luisiana d ictamin6 que
.. mediante el tratado por el cual se adquiri6
Luisiana, los habitantes d e colo r lib res d e Luisiana fue ro n ad mitidos a la condici6 n de ciudada nos de los Estados Unidos·" Lo que estaba en juego en este ultimo caso e ra e l
.. derecho privado.. de un ho mb re de color
lib re, e n la epoca previa a la Guerra, a ser p ropietario de tierras, y no sus ..derechos publicos·. Pero la sente ncia reflejaba la creencia de
vieja data de los criollos de colo r lib res de que
se les habfa n prometido los derechos d e los
ciudadanos desde el mome nta mismo de la
adq uisici6 n de Luisiana'6 . Presentes, por asf
decirlo, desde e l o rigen mis mo, las personas
de color pod fa n reclamar que se les considerara miembros plenos de la sociedad civil y la
esfera pu blica. O tros con mas poder podfa n
o po nerseles con exito, pero e l a legato hist6 rico e n pro de ser te nidos po r ciudadanos de
la naci6 n resonaba e n varias gene raciones de
personas d e colo r libres de l Estado, desde
mu cho antes d e la redacci6 n o ratificaci6 n d e
la Decimocuan a Enmie nda'7 .
Pa ra los ho mbres y muje res de colo r, que
continu aron siguie ndo los asuntos franceses
al tiempo q ue luchaban po r sus de rechos e n
Luisiana, resultaba a le ntad o r q ue Fra ncia
hu biera retornado a la cuesti6 n de la ciudadanfa durante la Revolu ci6 n d e 1848. La

La naturaleza (1794).

RepC1blica recie n instalada, que redescubri6
los De rechos de! Homb re, abo li6 po r segunda
vez la esclavitud y exte ndi6 los derechos
implfcitos en la ciudadanfa a los ho mbres, tanto en Francia coma en las colo nias, con indepe ndencia de! color de su pie!. Los sucesos de
1848 fu eron festejados e n ueva Orleans, y
varios e uropeos quarante-huitards exiliados

BELL. Revolution, romanlicism ... [24], p. 30-32. En William Walsh v. Cha rles Lallande, el Tribunal Suprem o de
Luisiana dictaminaha sabre el reclamo retrospecti vo de ciudadan fa de Charl es La ll ande, q uien habfa p erd ido la posesi6 n
de unas propiedades en 1860 cuando un funcio nario del catastro ju zg6 q ue en ra mo ·negro libre· no tenia derecho a ser
propierario de Lerre nos afectados por las pre-emplion laws de 184 1. Ver n° 4526, William Walsh v. Charles Lallande. En :
Repo11s of Cases Argued and Detennined in !he Supreme Court of Louisiana 25. Nueva O rl ea ns: Printed ai the Repu b lica n
Office, 1873, p. 188-189. El lenguaje en que esra forrn u lado el caso es, entre otrns cosas, u na deliciosa refutaci6 n tecnica
del d ictamen del jefe del T ribunal Supremo Ta ney en el Fa llo de Dred Scon de q ue los individ uos de color n u nca habian
sido acreedores a la condici6 n de ciudada nos de la naci6 n en la era de los padres fundado res.
27. Ver Caryn Coss!' BELL. Revolulion, romanticism ... [24]. Sabre las instituciones ed ucaciona les que contribu yeron a alimentar
esos reclamos de derechos, ver M ary N iall MITCHELi.. ·"A good and delicious coun try ": free ch ild ren of colo r and how they
lea rn ed to imagine the Atlantic world in nineteenth-centu ry Louisiana-. f-lislo1y of t:duca tion Quarterly (New York). 4/ 2

26. Ca 1yn Coss!'

(2000) , p.

123- 144.
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se asentaron posteriormente e n esa ciudad,
e ntre e llos e l notable Jean Charles Houzeau ,
de Belgica 28 . Para esos revolucionarios conscientes de serlo y sus aliados loca les, invocar
la igualdad de "derechos civiles, politicos y
publicos" era alga natural. Por el contrario, se
percataban faci lme nte de que la expresi6 n
"igualdad social" era una especie de jerigonza,
una maniobra diversionista creada por sus
enemigos con e l prop6sito de fu sio nar la
vida publica con la intimidad privada ' 9 .
Por otra parte, el concepto de la igualdad
de derechos publicos no e ra meramente una
impo1taci6n de Francia y el Caribe. Contaba
con una robusta tradici6n en el derecho consuetudinario anglo-no rteamericano, en la idea
de! ..deber de se1vir" implk ita en la prestaci6n
de un servicio al publico. De esta fo1ma, por
ejemplo, en los caminos reales no se podfa
negar un servicio a los subditos de! rey que
pasaran por all!. Baja esa forma , el "debe r de
servir" se preserv6 en la legislaci6 n que regulaba los ferrocarriles y los servicios pC1blicos, y en
la tradici6n de! derecho consuetudinario que
reglamentaba el funcionamiento de las posadas30. No obstante, guardaba cie1tas diferencias

con la idea de .. Jibe rtades pC1blicas" del lexico
frances. La variante anglo-nolteamericana de!
derecho consuetudinario se expresaba coma
un ..deber" de q uien prestaba el se1v icio , al
que hacfa vulne rable a una acusaci6n de "perjuicio privado" y a un juicio po r danos si no lo
cumplfa. Aunque estaba implfcita la ofe nsa al
honor manifiesta en la negaci6 n a presta r el
servicio, la transacci6 n misma no estaba construida en terminos de una "igualdad de derechos· de los individuos, inherente a la d ignidad
humana de los ciudadanos. Pero la convergencia en la practica de los dos conceptos significaba que para la coalici6 n multirracial franc6fona/ angl6fona que se reuni6 para redactar
la Constituci6n de Luisiana de 1868, un concepto de ciudadanfa en el cual cada ciudaclano tenfa los mismos ..derechos pC1blicos" era a
la vez inteligible y coherente . La nueva Constituci6n apuntaba a eliminar las denjgrantes
diferencias establecidas sabre la base de l colo r
de la pie! que habfan plagado el C6digo Civil
y la legislaci6n subsiguiente; era una he rramienta para alcanzar ese fin .
Por tanto, ubicar los ..derechos publicos" en
el mismo centro de la Declaraci6n de Derechos

28. Sabre la ideologia de 1848, ver Maurice AGULHON. Les Quarante-/-/uitards. Paris: Gallimard , 1992. Cuando las fuerzas del
Ejerci to de la Union ocuparon Nueva O rl ea ns durante la Guerra Civ il , Houzeau se uni6 a un grupo muy politizado de
ho mbres de color para editar el Tribune de Nueva Orleans. Sabre H ouzeau , ver Caryn Cosst BELL. Revolution, romanticism ... [24], p . 227; y Jean Cha rl es H ouzEAU. My passage at the New Orleans Tribune: a memoir of the Civil War era. Baton
Ro uge: Lo uisiana State University Press, 1984.
29. No o bsrante, los activistas de Nueva O rleans fueron uno d e los grupos relativamente escasos que se negaron a dejarse intimidar por los sentidos alusivos a la sexualidad de la Frase ·igua ldad social·. Argumemaron que allf donde las relaciones
sexua les entre individuos de diferentes colo res era n una real idad , e l matrimonio resultaba esencial para que las mujeres
imegra mes de esas unio nes no se viera n automatica mente privadas de ho nra y herencia. Ver Rodolphe D ESDUNES. Nos
hommes ... [20], p. 168, 189-90.
30. La formu laci6n clasica se encuentra en el cap frul o 9, libro 3, de las Commentaries de Blackstone: •Si un posadero u otro
hostelero cuelga un recla mo y abre su casa a los viajeros, adquiere el compromiso implfcito de acoger a todos los q ue
pase n por el lugar... •. Vease W illiam BLACKSTONE. Commenta ries on the laws of England .. Dublin: Printed for John Exshaw,
Henry Sau nders, Samuel Watson, and James Williams, 1766-1770. Ver tambien Barbara Young WELKE. Recasting American
liber(y: gender, race, law, and the ra ilroad revolution, 1865-1920. Cambridge: Ca mbridge Un iversity Press, 2001 , cap. 9.
Le agradezco a Sa llya nne Payton haber subrayado la importancia de! ·d eber de se1vi r•. Ver Sa llyanne PAYl"ON. ·The duty
of a p ub lic utility to serve in the presence of new competitio n•. En : Werner Sichel; Thomas G. Gies. Applications of economic principles in public utility industries. Ann Arbor: Divisio n o f Resea rch , Graduate School of Business Administration ,
The Unive rsity of Michiga n , 1981.
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de Luisiana de 1868 ampli6 su resonancia
mas alla de la tradici6n de! derecho consuetudinario y le brind6 una garantia estatal al
pasajero o cliente potencial. Ademas, en el
contexto de! muy serio esfuerzo llevado a
cabo por los partidarios de la supremacia
blanca para volver a imponer restricciones
que la guerra y el fin de la esclavitud habian
relajado, esa Declaraci6n de Derechos cumplfa el prop6sito de ratificar una porci6n clave de! legado ..emancipador" de la Guerra
Civil3 '. Y tambien completaba la idea de la
igualdad de derechos coma pane de la ciudadania estatal, alga de suma importancia
dada la definici6n ambigua e insuficiente de
la ciudadania nacional recogida en la Decimocuarta Enmienda de la Constituci6n federal (1868)5 2 .
El contenido preciso de esos ..derechos y
privilegios publicos" no se especificaba. Pero
el articulo XIII de la Constituci6n de Luisiana
de 1868 contribufa a aclarar una de las dimensiones de los mismos al estipular que todas las
personas "disfrutaran de derechos y privilegios
iguales en cualquier prestaci6n de caracter
publico... Y segufa especificando que .. rodos
los lugares dedicados a los negocios o a la
recreaci6n publica, o para los cuales se requiere una licencia de las autoridades de! Estado,
la demarcaci6n o el municipio, se consideraran
lugares de caracter publico, y cualquier persona, sin distinci6n o discriminaci6n por motivos de raza o color de la pie!, podra asistir a
ellos o ser cliente de los mismos,, 33 . El concepto medular, por tanto, parece claro: ni el Estado ni los poseedores de licencias especiales

Sais fibres y ciudadanos. Grabado de P. Rouvier en La Cause des
Negres (1788).

concedidas por el establecerfan diferencias
por motivos de raza en la prestaci6n de servicios al pliblico.
Durante la decada siguiente, el Tribunal
Supremo de Luisiana fall6 repetidamente a
favor de querellantes que promovieron juicios
a causa de que se les negaran servicios o fueran enviados a lugares reservados para "personas de color... Entre esos casos estuvieron
los de una mujer a quien se le impidi6 e l

31. Un rastreo reciente y detallado de! hilo •emancipador• que recorre e l pensamiento posterior a la Guerra Civil es el de David
BLIGHT. Race and reunion ... [11].
32. Sabre las vicisitudes para la formulaci6n de la Decimocuarta Enmienda, ver William E. NELSON. 7hefourteenth amendment..
[6], cap. 3.
33. Oj}icialjournal. . [15], p. 294.
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acceso igua l al camarote de un vapor, y el de
un a lguacil negro a quie n se le neg6 el servicio en una ta be rna de ueva Orleans. Pa r lo
gene ral, las que rellantes enfa tizaban el aspecto de la dignidad contenido en el eje rcicio de
las de rechos publicos, al refe rirse a la verg uenza q ue les ocasio nara la nega tiva , o a la
·indignidad .. de q ue se les re husa ra publicamente la prestaci6 n de un servicio pa r motivo de! co lo r de su piel34 .
Sin e mbargo, esa decad a d e juris prude ncia favo rabl e lleg6 a un fin a brupto e n
1877 , con la re tirada d e! gobie rn o fe d e ral
d e la Reconstru cci6 n . Los pa rtida rios d e la
supre mada blanca d e Luisia na asumieron e l
control d e l Estado pa r inte rme d io d e ! Partido De m6crata y se d es hi c ie ro n de las
magistrad os qu e hasta e se mome nta se
habia n d esempefi.ad o e n el Trib unal Supremo. Se red act6 y ratific6 un a nu eva co nstitu ci6 n , e n la qu e la frase .. d e rechos c iviles ,
po liticos y publicos· ya no a parecia. No
o bstante , la Constitu ci6 n d e 1879 a un ma nte nfa la ne utralidad fo rmal e n lo re lativo a
la raza , y e n principio no nega ba e l principi o d e la ig ua ldad d e d e rechos pC1blicos,
a unq ue e l principio d e la segregaci6 n racia l
e n las escuelas habfa hecho una discre ta

aparici6 n via la asignac1o n de fo ndos para
una unive rsidad exclusiva para negros 35 .
En la practi ca , se multiplicaron las arremetidas contra las ho mbres y las muje res de
color e n la esfera p C1blica, y las trib unales de!
Estado se nega ban aho ra a conceder apelacio nes e n d e ma nda d e repa raciones o de
indemnizacio nes par d anos . Aun asf, la lucha
en p ro de una voz publica co ntinua, ta nto
e n la ciudad coma e n e l ca mpo. La retirad a
de! a poyo fed e ra l a las rep ub li ca nos y a las
ciudad anos d e co lo r de Lu isia na no signific6
que estOS dejara n d e manifes ta r SUS op iniones, y la nega ti va de las tribunales a a poya r
sus d erechos p l'.i blicos no Jes impi d i6 actu ar
en publico coma po rtado res de d ichos de rechos. Lo cierto es q ue algunos ejercie ro n la s
derechos de expresi6 n y asociaci6 n pC1blica
con re novad o vigor. Activistas de la loca lidad coma e l herrero Pierre Carmo uche, d e
Do naldsonville , y el maestro Junius Ba il ey,
de Thibo d aux , vo lcaron sus ca pacidades
hacia tareas organizativas de las Caballe ros
de l Trabajo (Knights o f Labor) y la redacci6 n
de comunicados colectivos dirigidos a la o rganizaci6 n de las plantadores de azC1car. A fi nes
de noviembre de 1887, una e no nn e hue lga
sacudi6 las campos de can.a de azuca r. El

34. Ver DeCu ir v. Benson, 27 La. Ann . l (1 875) (ratifica ndo la d ecisio n d e u n tribuna l de distrito de conced erle una indemnizaci6 n po r danos a una mujer a qu ien se le nega ra el acceso a un ca marote y al comed or ·s6lo para blancos· tras abord ar un vapor) ; Sauvinet v. Walker, 27 La. Ann . 14 (1 875) ( ratificando la concesi6 n hecha por u n tribunal distrital de una
indemnizaci6 n por danos al alguaci l civil de la demarcaci6 n de Nueva O rl eans a qu ien se le negara la prestaci6 n de servicios en una ca feteria); y Peter Joseph v. Daniel Bidwell, 28 La . Ann . 382 (ratifica ndo el fa llo d e conced er u na indemnizaci6 n por d anos a un hombre a quien se le negara la entrada a un teatro). l r6 n icamente, DeCuir v. Benson fu e revocad o po r el Tribunal Supremo de Jos Estados Unidos en Hall v. DeC11ir 95 US 485 (1878), sobre la base d e que se trataba
d e interca mb io interestata l, un asunto de la Constituci6 n Fed era l , con lo que se inva l id6 un estatuto de Luisiana que estableda queen Jos transp ortes colecti vos nose pod ia discriminar po r mo ti vos de raza. Ver Owen F1ss. Troubled beginnings ..
151, p . 354-6, para el papel que mas tarde desempen6 la fund amentaci6 n del interca mbio interestarn l en Jo referid o a la
Separate Ca r Act.
35. Ver Constitution of the state of Louisiana adopted in convention at the city of New Orleans the twenty-third day ojjuly AD.
1879. Bato n Rouge: The Advocate, 1894. Ro do lphe Desdu nes se sinti6 ind ignad o d e q ue los pocos legislado res negros
que alin restaban hubieran aceptado el o frecimiento de u na un iversidad apa rte: ·C'etait la fi n . L'hom me d e couleur ava it
accepte la su bo rd inatio n legale, c'est-a-dire l'idee d 'etre traite conventionellement et no n constitutione//ement.• Rod olphe
DESDllNF-' . Nos hommes ... [201, p. 181.
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gobernador la aplast6 movilizando a las
milicias -ahora integradas exclusivamente
por blancos- para obligar a los trabajadores
a sa lir de sus hogares, y se o rganizaron g rupos de vigilantes voluntarios para enfre ntarlos cuando se re fugiaban e n los pueblos.l6.

~ REBECCA

J. Scan

o tras personas de ascende ncia africana tendrfan ahora, inequfvoca me nte, una personalidad jurfdica, al convertirse e n s ujetos de
derecho y dejar de ser objetos e n las transaccio nes sobre propiedad. Pero e n la decacla
de 1880, la restau raci6 n de la supremacfa
blanca e n Luisiana ava nzaba a pasos agiga ntados. Si e n teorfa la ca pacidad jurfdica de las
personas de color era igual a la de los demas
ciudadanos, e n la practica los primeros a
menudo enfrentaba n una gran hostilidad e n
los tribunales. Sin embargo, la notarfa segufa
sie ndo un lugar d o nde se podfa invoca r alg unos de los beneficios de la ley, lejos de las
miradas de los jurados y la magistratura.
Cua ndo en 1864 e l je fe milita r de la
Unio n que ocupa ra la ciudad de Nueva
Orleans proclam6 que todas las !eyes re lativas a la esclavitu d en Luisia na era n , a partir
de ese momenta, "nul as y sin efecto·., Lo uis
A. Martinet te nfa quince anos de e dad.
Como joven activista republica no dura nte e l
pe ri odo de la Reconstru cci6 n , re prese nt6 a
la demarcaci6n de St. Martin e n la Ca mara
de Rep resenta ntes de! Estado de Luisia na
desde 1872 basta e l 20 de abril de 1875 . Tras
asistir a la fac ultad de derecho de Stra ight
Unive rsity, e n Nueva Orleans, fu e aceptado
e n e l foro e l 18 de dicie mbre de 1875 y
come nz6 a la practicar la profesi6 n e n e l
Tribunal del Distrito Este de los Estados Unidos. Pero e l de rrumbe de la Reconstru cc i6 n
fu e un duro golpe para s us ambicio nes pollticas, y se vio o bligad o a batallar e n busca
de una estrategia polltica y profesio na l que
le garantiza ra e l futuro. Para su posterior
sonrojo, re nunc i6 po r un breve pe ri odo de

La delegaci6n de la escritura

Fue e n medio de ese tenso clima posterior a
la Reconstrucci6n que Louis Martinet, hijo de
una ex esclava, abri6 su notarfa publica en
Exhange Alley, en el distrito come rcial de
Nueva O rleans. Los sistemas lega les de Francia y Espana le habfan atribuido desde largo
tiempo atras un papel central e n e l derecho
privado al practicante de la ley conocido
como notaire (escriba no, e n espano!), y e l
Estado de Louisiana habfa preservado la
mayorfa de los aspectos de ese papel incluso
despues de alcanzada la condici6 n de Estado. Encargado de fo rmalizar y registrar los
arreglos consensual es, e l nota rio e ra una
figura clave e n la ra ma de! de recho privado
ca lificada de "no contenciosa·., ya que a ute ntificaba textos y confe rfa fuerza de ley a sus
estipul acio nes, sin necesidad de que actuara
un tribunal. Tambien se podfa apelar a las
actas notaria les e n los tribunales, si e l asunto
en cuesti6 n se desplazaba al te rreno de lo
.
37
..conte nc1oso" .
Para nuestros prop6sitos, es e l caracte r
plural y pC1blico de la notarfa lo que le confiere una particular importancia . El fin de la
esclav itud y la ratificaci6 n de la Decimo te rcera y la Decimocuarta Enmiendas a la Constituci6n de los Estados Unidos dejaron e n claro que los ex esclavos, sus descendientes y

36. Ver Rebecca ). Scorr ·"Stubborn and disposed to stand their ground" : b lack militia , sugar workers, and the dynamics o f
coll ecti ve actio n in the Lou isiana suga r bowl, 1863-1887·. Slaue1y and Abolition ( Lo ndres). 20 0999), p. 103-126.
37. Jean-Luc Au 1mrr. I ntroduction. au droit ... (23], secci6 n 179, sobre el notario como funciona ri o publico.
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Los mortales son iguales, es la virtud la que hace la diferencia (1791). Biblioteca Nacional de Francia.

tie mpo al Partido Republi ca no y acept6 editar un peri6dico dem6crata , con la idea de
forta lecer el ala moderada de ese partido.
Pero cuando el pattido se lanz6 a una campana abierta en pro de la supremacia blanca,
sufri6 un reves personal y polftico. Amargado , se apresur6 a regresar junto a los republicanos, y e n febrero de 1889 fund6 e l
semanario The Crusader1H.
Abrir su no taria en 1888 le permitfa a
Martinet ga narse la vida y participar en la
fo rmalizac i6n de muchas de las iniciativas
indi viduales y colectivas que surgfan en la

comp leja comunidad de las personas de
co lor de Nueva Orleans. De hecho, e l a lca nce de su actividad se extendfa desde e l centro de la ciudad de Nueva Orleans hasta la
vivaz comunidad multirracial de Faubourg
Treme, do nde res idfan sus colegas, e l zapatero Home re Plessy, y el maestro y vendedor de c iga rros Rodolphe Desdunes 39 . Y
tambie n llegaba al campo. Tradicionalmente , los ha bita ntes de las zonas rurales qu e
posefan propi edades y prestigio habfan llevado buena parte de sus asuntos notariales
a Nueva Orleans. Ahora, algunos de los qu e

38. Su admisi6 n en el foro esta registrad a en el Libra de Actas (Minute Book), vol. XX! , p . 407. Le agraclezco esta informaci6n
a Marie Windell , de! Archivo de! Tribunal Supremo d e Luisiana . Los clemas clatos biograficos son de Keith Weldo n M EDLEY.
We as Freemen ... [16) ; y de la carta de Martinet a Albion Tourgee, d e! 5 d e octubre d e 1891, citacla en Otto H . OLSEN (eel .).
77Je thin disguise ... [2], p. 55-60.
39 . Ver Keith We ldon MEDLEY. We as Freemen ... [16], p. 33, 159, sobre los lugares de res idencia de Plessy y Desclunes.
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fran ces. Deseaban constitu irse lega lmente
como sociedad de ayuda mutua con el nombre de "La Dignite". Se comprometlan a prestarles asistencia medica a los miembros , y
cuando e llo fuera necesario, proveer los funerales y el entierro. Cada una de las ocho
mujeres firmo con su nombre. El reglamento
era de rutina: estipulaba los requisitos para la
convocatoria a re uniones y la eleccion de funcionarios. Lo que mas llama la atencion es la
imagen de su emblema de cobre, que utilizarfan para estampar en todos sus documentos
subsiguientes la palabra ·Dignite,.". La palabra
m.isma revela una preocupacion por la dignidad propia en la presencia publica, al igual
que en la enfennedad y la mue1te. Resuena
tambien con los ecos de una de las palabras
claves de la revolucion de 1848 en Francia 42 .
Al ano siguiente, de modo similar, siete
hombres constituyeron la .. Determination Protective Association ... Los objetivos eran los clasicos: .. 11evar a cabo actos y obras de ayuda
mutua , caridad y beneficencia ... En esta ocasion e l idioma era el ingles, y cuatro de los
siete hombres estamparon una ..x,. y no su firma. Tambien en este caso resalta el nombre
de! grupo, ya que eligieron "La Determinacion" como su cualidad distintivaH La "Milneburg Benevolent Association•» de nombre mas
sencillo, revelaba la canalizaci6n de las energlas organizativas hacia estas asociaciones de
ayuda mutua, ya que contaba entre sus miembros con el activista laboral y medico George
H. Nelson, junto al ana lfabeto March Rambe1t

so lo recientemente habla n accedido al disfrute de sus derechos harian lo mismo.
El uso del notario no requerla saber leer
y escribir. La costumbre dictaba que la funcion del notario era precisamente proveer la
palabra escrita y fonnalizar lo que previamente fueran arreglos orates . Como ha
expresado Kathryn Burns, el notario vierte
significado e n los moldes que proporcionan
la ley , el precede nte y los manuales, redactando as! textos que satisfacen las necesidades de sus clientes 40 . Para los clientes de Martinet, esas necesidades inclufan los familiares
documentos formates que oficializaban las
transacciones sobre propiedades, estableclan
y ca ncelaba n hipotecas y otros prestamos, y
disponlan de herencias por testamento. El
notario e ra tambien la persona que forma lizaba una .. reunion familiar,. y emitfa un
poder. No obstante, uno de los documentos
mas frecuentes y reveladores era el acta de
constitucion de sociedades de ayuda mutua.
Esos elaborados textos hacfan formal reconocimiento de la existe ncia de diversas instancias de sol idaridad horizontal , incluidas las
que vincu laba n a ex esclavos y personas de
color que fueran previamente libres.
El 3 de octubre de 1890, tres meses despues de la aprobacion de la Separate Car Act,
un grupo integrado por ocho mujeres se presento ante Mattinet para cettificar un documento ante notario. Sus apellidos eran Lanabere, Frederic, Carme, Diard, Garcia y Caivou, y
querian que el documento se redactara en

40. Ver Kathryn Burns, Nocaries, Truth , and Consequences·, de pr6xima aparici6n.
0

4 1. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts o f Lo uis Martinet , Acta no. 6, 3 de octubre de 1890:
• Societe d 'Assistance Mutuelle, Chartre, •" La Dignite"·.
42. Un texto didactico d e 1848 en Francia subrayaba que ·une Hepublique est l'etat qui concilie le mieux Jes interers et la dignite de chacun avec Jes interers et la dignite de tout le monde.• Ver Cha rles RENOUVIER. Manuel Republicain de l'bomme
et du citoyen . 1848. Paris: Editions Garnier Freres, 1981 , p. 93, imroducci6n de Maurice Agulhon.
43. NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva O rl eans), Notaria l Acts o f Lou is Ma11inet, Acta n° 20, 10 de octubre de 1891:
·Act of Incorporation of the Determination Protective Association•.

187

Debate y Perspectivas

~

N° 4, 01c1EMBRE 2004

u 6rgano pC1b lico legaJ... Al reconocer e l compromiso que unia a sus miembros, al tiempo
que invocaban conceptos como los de ·Dignidad .. y ·D eterminaci6n·., esta red de amigos
y vecinos expresaba su sentido de los derechos y reclamos que Jes eran inherentes, y su
capacidad para reivindicar las derechos y privilegios o torgados por las !eyes de! estado de
Luisiana a las o rga nizaciones de caridad. Y lo
hacian enfatica mente en publico: cada una de
las palabras, reglamentacio nes y "marcas personales.. q uedaban escritas con tinta e n el
volumen qu e se conservaria e n la notaria de
Martinet como registro permanente.
La cultura publica transracial enca rnada
en la practica no tarial de Martinet y e n la
propia vida pC1blica de este no tario, eq uivalia a un baluarte contra los fines exclusivistas d e! sector mas agresivo de los partidarios
de la suprema cia blanca agrupados en el
Partido De m6cra ta d e Luisiana . Merced a un
comple jo conjunto de maniobras, esos
dem6cratas propusie ron y lograron qu e la
legislatura d e Luisiana aprobara e l 10 de
julio de 1890 la Separate Car Act que hacia
obligatoria la separaci6 n de los pasaje ros de
los fe rrocarriles segun e l color de s u pie!, y
que preveia sa ncio nes penales para quienes
se negaran a cumplir las 6 rdenes de los conductores. En septiembre de 1891 , la comunidad d e activistas qu e se nucleaba en torno a
Martinet y Desdunes llam6 a la creaci6n de
un Comite d e Ciudadanos para la Anulaci6 n
de la ... Separate Car Act, y eligi6 co mo su

Escuela para los ex esclavos en Mississippi. Harpers Weekly

(1866).

y su esposa Alexzina Belfield. Como testigo
de! documento fungi6 Anatole Panalle, quien
veinte afi.os antes fuera oficial d e las milicias
negras e n las demarcaciones azucareras 44 .
Los se1vicios notariales de Louis Ma1tinet
Jes brindaban a los hombres y mujeres de
color, tanto analfabetos como alfabetizados,
eran un medio para transformar los acuerdos
info rmales en compromisos formales, cuando
se reunian oficialmente para certificar en un
documento su intenci6n de "adquirir y d isfrutar los derechos y ventajas de una Asociaci6n

44. NOTAHI AL AHCHIVES RESEARCH CENTEH (Nueva O rl ea ns), Notarial Acts o f Lo uis Mattinet, 21 de julio de 1896: ·Act of Incorporation o f the M ilnebu rg Benevolent Association•. Con poqufsimas excepciones, Mattinet y sus clientes se abstenfan de
hacer referencia al color de la pie! en esras actas nmariales, lo que era coherente con su intransigente rechazo a los sistemas de castas. Nelson se identifica corno medico en documentos posterio res , y p resto servicios en una unidad integrada po r afronottea merica nos que patticip6 en la ocupaci6 n militar d e Cuba despu es de la guerra de los Estados Unidos
contra Espana. Ver Rebecca Scon. ·Reclamar la ciudada nfa imponiendo el imperio: La misi6n ambigua de los voluntarios
negros del Noveno Regimiento d e In fanterfa estadou nidense en Sa n Luis, Sa ntiago de Cuba, 1898-99·. Del Caribe (Sa ntia go de Cuba). 37 (2002), p. 22-27. Sobre Panalle y la milicia , ver Rebecca .J. Scorr •"Stubbo rn and Disposed ... "• [361.
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presidente al fab rica nte de ve las Arthur Esteves. A nombre del Comite , Martinet se dirigi6
al distinguido abogado de! no rte Albion
Tourgee para preparar una primera bata lla
lega l contra esa ley.
Por un acuerdo tornado previamente, e l 24
de feb rero de 1892 Daniel Desdunes, hijo de
Rodolphe Desdunes, intent6 ocupar un asie nto en un vag6n ·s6lo para blancos· del fe rrocarril, con la intenci6n de viajar de ueva
O rleans a Mobile, Alabama, esto es, rea liza r
un viaje interestatal. Fue arrestado, conducido
a la comisarfa y acusado. A continuaci6n, el 7
de junio, para comproba r las dime nsio nes
intraestatales de la acci6 n, Homere Plessy se
dispuso a viajar de ueva Orleans a Covington , ambos en Luisiana. El tambie n result6
arrestado, conducido a la comisarfa y acusado '5 . En cada una de las etapas, Marti net y su
colega Rodolphe Desdunes ape laro n a sus
capacidades legales, de oratoria y de redacci6n, y explicaron sus accio nes en e l Crusader. A los pocos meses, e l comite ga n6 el caso
inicial cuando el Tribunal Supremo de Luisiana inva lid6 la ley en lo relativo a los viajes
interestata les, citando el monopolio federa l
del de recho a regular e l intercambio interestatal-1<'. El Comite entonces se aprest6 a enfrentar
obstaculos mayores e n e l caso Plessy.
Vistas a esta lu z, los clientes de la no ta rfa
de Martinet se nos presentan coma la amplia
base de un proceso de establecimiento de
reclamos de! cual la batalla lega l de Plessy
fo rmaba parte integral , pero q ue abarcaba un
rango mucho mayor de accio nes pC1blicas. El

~ REBECCA

J. Scon

mero hecho de acudir al notario constitufa
un eje rcicio de libe rtad cfvica , que e ncarnaba tanto la ig ualdad forma l ante la ley coma
el re cl amo implfcito de honra qu e se de rivaba de transformar los acue rdos ora les e n textos lega lme nte vinculantes. Este e mpeno ,
qu e se desplegaba desde Nueva O rlea ns
hac ia los ca mpos circundantes, con ocasionales incursio nes al o tro !ado de los mares,
estaba e ncaminado a garantiza r que no se
pe rdi e ra la presencia digna de las pe rsonas
de colo r e n e l espacio pC1blico y e n la •Ciu dad le trada .. 47 •
Las redes y grupos solidarios asf registrados subyacerfa n y reforzarfan la propia batalla lega l de Pl essy. Muchas de esas o rga ni zacio nes y sus contrapartes e n e l ca mpo
rea li za ro n contribu ciones a lo que se ll am6
·la alca ncfa de l senor Desdunes" (Mr. Desdunes' stock ing), esto es, los fo ndos destin ados
a soste ner Th e Crusader y e l proceso lega l.
La maestra Alice E. Hampton, que ensenaba
en la Donaldso nville Academy , ubi cada rfo
arriba , en la demarca ci6 n de Ascensio n ,
don6 50 centavos e n julio de 1895, que se
sumaron a las mo neda s de 10 y 25 centavos
recogidas e ntre docenas de mujeres j6ve nes,
a pesar de que ·hacfa tanto calor al ir y ve nir
de la escue la cada dfa .., que le habfa resultado diffcil cumplir •Su de be r a ca balidad•. Su
vecino Pi e rre Carmou che , e l he rrero y a ntiguo organ izado r de los Caba lleros de l Trabajo, hi zo lo mismo , y recogi6 don acio nes
de sus colegas de la sociedad de ayuda
mutua ·True Frie nds·•".

45. La reconstrucci6 n m {1s comp leta de estos sucesos se encuentra en Keith Weld o n MEDLEY. We as Freemen ... [1 6].
46. El foli o d e! Tribunal Supremo se pro dujo en u n caso p romovido po r las compai'ifas ferroca rril eras. State ex. rel. Abbot v.
/licks, Judge, ct al. La. Ann. 770, qu c cl magistrado Ferguson aplic6 ento nces al caso D esdunes.
47. La ex presi6 n , muy conocida , es de Angel Ram a. Ver analisis de variant es, traducciones y sentidos alusivos de la misma en la
lellered city. Durham : Duke University Press, 1996 p . VII . Traducci6 n John Charl es Chasteen .
introclucci6 n a Angel RM.IA.
48 . Ver los reco11es de! Cm sader en XAv1rn UN1VEHSJTY LlBRAHY (Nueva O rl ea ns), D esdunes Fam il y Collection , Special Collectio ns Ca rpeta 1/ 38. ca. 12-20 de julio d e 1895; y el numero fechado el 22 d e ju ni o de 189. Ver tambien el analisis en Keith
Weldo n M EDLEY. We as Freemen ... [1 6], p . 130- 131.
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Ganar y perder el derecho a tener derechos
La histo ria de! final d e! caso Plessy e n 1896
ha sido contada mu chas veces. El abogado
prin c ipal de l Comite, Albion Tourgee,
redact6 una defensa compre nsiva e n la que
d esarrollaba mCiltiples argume ntos , desde la
alegaci6 n , a l amparo de la Decimo te rcera
Enmie nda , de qu e al invocar e l colo r de la
pie! la Se parate Car Act impo nfa un inaceptable "estigma .. esclavista, hasta la inge niosa
afirma ci6 n de que al hacer juicios rapidos
sabre la ra za de las pasaje ros , las condu ctores de las fe rrocarriles podfa n privar a
alg unos de e llos , sin el debido proceso, de!
legftim o inte res que Jes re presentaba su
re putaci6 n de blancos 49 . No o bstante, e l
o to rga mie nto de ciudadanfa co nte nido en
la Decimocuarta Enmie nd a e ra e l centro de!
caso, y To urgee aleg6 qu e las de rechos en
cuesti 6 n e ra n p a rte integrante de di cha ciud ada nfa : "La ese ncia fund ame ntal de tod a
ciud adanfa es la ig ualdad de! de recho pe rsonal y e l fibre y seguro disfrute de todos
las privilegios publicos. Esa es la ese nc ia
misma de la ciudadanfa e n todos las gobie rnos libres .. ' 0 .
To urgee tambien toc6 el espectro de las
castas, qu e habfa inquietado a Desdunes y
Martinet desde el mismo principio. Lejos de
reclamar privilegios especiales coma ochavones o descendientes de fa milias de color libres
desde la e poca de preguerra , las activistas de l
caso Plessy se plantaron e n el te rre no de la
igualdad: .. u na ley que discrimine e ntre las
ciudadanos de un Estado en lo relativo al disfrute de un privilegio publico sabre la base de

Celebraci6n de la abolici6n de la esclavitud. Harpers Weekly
(1866) .

la ra za resulta ofe nsiva para el espfritu de las
institu cio nes re publicanas, po rque constitu ye
una lega li zaci6 n de las castas. La esclavitud
era la esencia misma de las castas; e l cl imax
de la des ig ua ldad de condicio nes... Nada ndo
vigorosame nte a contracorrie nte de una serie
de fa llos de l tribunal que habfa n inte rpretado coma privadas diversas acciones discriminato rias, las q uerellantes llamaron la ate nci6n sabre el "insulto" y la indignidad intencio nados y sa ncio nados pa r e l Estado qu e
supo nfa la Separa te Ca r Act. El prejuicio privado era un a cosa; esta ley e ra o tra : .. no le
compete a un estatuto darle fu e rza de ley a

49. Un an{il is is reciente y persuasivo d e la clefe nsa d e Tourgee es el de Ma rk ELuo T. ·Race , color blindness, and the democra tic p ubl ic: Albion W. Tou rgee·s radica l p rincip les in Plessy u. Ferg11so 11·. 7be j o11rnal q/So111hern J-Jisto1y (Baron Rouge).
67 (200 I ), p. 287-330
50. Phili p B. Ku 1u.AND; Gerh ard CAS PER (eds.). La 11dmark briefs and arguments a/the 511/Jreme Court of the United States: Co11slit11tio11a/ Law. Arlin gton, Virgin ia: University Publica tio ns o f America, 1975 , vo l. 13, p . 41.
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meras desigualdades socia les suste ntad as e n
el colo r de la pieP'.
En la resonante explicacio n de su voto
parti cular, e l magistrado Harlan come nzo pa r
seii.alar que e l fe rroca rril es una vfa publica,
y que la compaii.fa fe rrovia ria rea li za, pa r
necesidad , ·funcio nes publicas ... Sin e mplea r
e l le nguaje de las ·derechos pC1blicos•, Harl an
hablo de la ·ig ualdad de de rechos inhe re nte
a la ciudadanfa·, y la ·libertad pe rsonal de la
qu e todos disfrutan en las Esta dos nid os...
Hac ie nda mofa de la equidad fo rma l de las
ca rros ·iguales pero separados·., Ha rl an co nside ro la Separate Car Act coma un inte nto de
estig mati za r a las personas de colo r al conside ra rlas inadecuadas para pe rmanece r e n
companfa de las blancos salvo cua ndo se
dese mpeii.aban coma sirvientes" .
Pa ra ll ega r a su arro llad o r fall o fin al, la
mayorfa de las magistrados de! Tribunal paso
pa r alto bu e na pa11e de la de fe nsa de To urgee y las cl arfsimas adve rte ncias de l magistrado Harl an . A la lu z de la tesis desa rrollada
e n e l prese nte trabajo , las partes mas conoc idas de l fa ll o de la mayorfa resultan esca lofri a ntes, no solo pa r la decisio n que racio naliza n , sino tambie n pa r las ca tegorfas qu e
emplea n: ·Si las de rechos civiles y po liticos
de ambas razas son iguales, una no puede
se r in fe rio r a la otra desde e l punto de vista
civil o po litico. Si una raza es infe rio r a la o tra
socialme nte, la constitu cio n de las Estados
Unidos no puede ubica rla s e n e l mismo piano ..'-'. En la decisio n escrita pa r e l prime r
magistrado He nry Billings Bro wn , e l Tribunal
interpreto e l recla mo a la ig ualdad de acceso
coma un recla mo de e levacio n social con

asistencia de l Estado . Fu e asf qu e e l asunto
de la igualdad de de rechos pC1blicos y dig ni dad cfvica coma cuestio n de ciudadanfa se
disolvio en una afirma cio n de desig ualdad
casi inalte rable de la practica socia l.
Aunqu e resulta muy artificial imaginar que
las derechos se dispo nen a lo largo de un
continua, podrfamos apelar par un mo me nta
a esa metafora para aclarar el punto . Imaginemos una lfnea dividida en cuatro segmentos
en la que las derechos van de lo po litico , a lo
civil , a lo publico y a lo social. La batalla legal
librada pa r e l Comite des Citoyens se proponfa mante ne r un espa cio abierto y reconocido
de ·derechos pC1blicos•., definidos coma las
de rechos de las pe rsonas naturales en la esfera publica, cuya base e ra la so lida conviccio n
e n la dignidad igual de la s ciudadanos. Ese
terre no de las de rechos pC1blicos se modelaba
a partir de las estipulacio nes expllcitas de la
Constitucio n de Luisiana de 1868, aunque se
remo ntaba a 1848, 1803, e incluso antes. Los
pa11idarios de la supre macfa blanca que se le
o po nfan se propusieron condenar al sile ncio
la categorfa misma de las derechos publicos,
empujando s us conte nidos previos hacia el
territo rio de lo ·social.. , e n e l que las reclamos
de igua ldad no contaban con garantfas estatales o fede rales. Lo que ambas pa11es sa bfan e n
Luisiana era que una vez que se borrara e l
espacio de las ·de rechos publicos·., otros de rechos antes conside rados civiles y po liticos
tambien resulta rfan vulne rables.
Par supu esto, las categorfas no se alinea n
en realidad de forma tan nftida , ni las reclamos e nca jan de ma ne ra precisa e n las ca tegorfas . Pero las dife re ntes fo rmul acio nes de

51. Phi lip B. KURLA N D ; Ge rhard CASPER (eds .). La11d111ark briefs .. [50], p.
52. P/essy o. Ferguson 163 US 537, p. 55 .~-55 , 560.
53. Plessy u. Ferg11so11 163 US 537, p. 55 1-52 .
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de la ig ualda d de derechos , y vincularo n la
d e fe n sa d e Bo n se ig n e ur a .. 1a lu c h a po r
la libertad y los de rechos humanos.. librada
durante los ultimas tre inta afJ.os. Ramon Pages,
un espaii.ol que era presidente del sindicato
de los tabaqueros, retomo la expresio n ..derechos p(1blicos·., afirmo que tenia sus rafces en
el derecho natural, y llevo el alegato un exuberante paso mas alla: ·El sol no dividio una
po rcio n de sus rayos para una clase y otra
po rcio n para o tra, una parte p ara los blancos
y otra parte para los negros, sino que brillo
igual para todos . La totalidad de lo que crecfa e n la tierra y vivfa e n los mares e ra propiedad compa rtida de la humanidad , y a
todos se !es do to de los mismos organos,
todos tenian las mismas necesidades y todos
requerian po r igual de alimentacio n y suste nto . Po r tanto, todos los derechos pu blicos
eran comunes ..... 54 • Este planteamiento iba
mas lejos de lo q ue el Comite estaba d ispuesto a llega r, pero es una indicacion de la
insiste nte resonancia del te rmino derechos
publicos, y de su atractivo para un organizador obrero blanco dispuesto a lu char junto a
activistas de colo r.
Los vigilantes voluntarios que inte ntaron
intimidar a Bo nseigne ur pusieron en evidencia
cuan importante les resultaba a los partidarios de la supre macfa blanca elimina r e l ejercicio p(1blico de una presencia digna de los
ho mbres y mujeres de color. Hasta el uso
pacffico de pro piedades privadas se habia
convertido ya en parte de una pugna en torno a la honra pu blica y el espacio publico
que los partidarios de la supremacfa blanca
no estaban dispu estos a perder. Pronto se

los derechos mismos tenian implicaciones juridicas muy difere ntes. Y los terminos del voto
de! magistrado Brown han gozado de una permanencia sorprendente en los analisis. Calificar de "social.. un terreno que tambien podia
interpretarse como .. p(1blico.. tuvo enormes
consecuencias. Constituyo una seii.al para los
partidarios de la supremacia blanca de que
podian procede r a legislar con impunidad en
la zona de lo que a pa1tir de ese mo menta se
considero ..social ... Ade mas, dio paso a la posibilidad de hacer retroceder tambien los lirnites
de lo civil y lo politico, bien calificando parte
de esos terrenos como "sociales.. , bien igualando reclamos en las esferas civil y polftica a pretensiones en la esfera social.
Solo unas p ocas semanas despu es de la
decisio n del Tribunal Supremo e n Plessy, un
grupo de vecinos blancos le o rdeno a Paul
Bonseigneur, mie mbro de! Comite y ho mbre
de colo r culto y prospero, qu e abando nara la
casa de veraneo de su familia, junto al Iago
del pueblo de Mandeville, en Luisiana. Doce
signatarios de una nota amenazadora le
advertian a Bonseigneur que ..su presencia e n
nuestra vecindad y en la Playa nos resultaria
muy desagradable a nosotros y a nuestras
fa milias ... Se le tildaba asi de molestia publica
en tanto hombre de color qu e hacia uso de su
propiedad privada. Todavia capaces de reunir a sus seguidores, Martine t y Desdunes
convocaron a una reunio n e n Friends of
Ho pe Hall para protestar ..ante la arremetida
contra la libe rtad y los de rechos del ciudadano .. que suponia el ataqu e a Bo nseigne ur.
Una serie de oradores subrayaro n , algunos
en frances y otros en ingles, la importancia

; 4. La expresi6 n ·libertad y derechos humanos· es del general H. N. Frisbie, qu ien fuera coronel en el 92 regimiento d e tropas d e color de los Estados Un iclos clu ra nte la G uerra Civil. La reseiia de la reunion es de Lou is A . M A lfflNH (eel .). The
violation ofa conslilutional right. Pu blished by authority of the Citizens' Commiltee. Nueva O rl eans: By the Cru sader Print,
117 Ex change Alley, agosto de 1896
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sucede rfa una avalancha de nuevas restricciones. En un lapso de dos afios, una conve nci6 n constituyente del Estado redact6 un texto que explfcita e inte ncionalme nte excluia
practicamente a todas las personas de color
del derecho al voto. La legislatura de! Estado
la promulg6 coma la Constituci6 n de Luisiana de 1898, sin esperar par su ratificaci6n. Un
nuevo comite de activistas de Nueva Orleans
intent6 impugnarla, pero las decisiones del
Tribunal Supre mo de las Estados Unidos en
Giles v. Harris y Giles v. Teasley hicieron que
esas restricciones impuestas al sufragio resu ltaran casi inexpugnables. El Tribunal Supremo de Luisiana desestim6 de un plumazo la
impugnaci6n a la limitaci6n de derechos
e lectorales, en Ry anes v. Gleason 55 . Los derechos politicos corrian rapidamente la misma
sue rte que la s derechos publicos.

Esclavos obteniendo la libertad, ilustraci6n de Robert Smirke en
James Montgomery, The West Indies, a poem in four parts (1809).

Conclusiones
Podrfamos te rminar con dos observacio nes,
una sabre el concepto de derechos pC1blicos,
y otra ace rca de! derecho y la dinamica de!
cambio hist6rico. La primera es ya obvia: e l
derecho que Homere Plessy y sus aliados
inte ntaron defender, poniendo en evide ncia y
estructurando cuidadosamente un caso legal,
era el derecho al respeto formal e n la esfera
publica. No pedfan respeto coma individuos
de meritos reconocidos -aunque estaban
o rgullosos de sus meritos coma artesanos,
activistas y hombres de letras-, sino simplemente coma ciudadanos 56 . Para sus antagonistas, las partidarios de la supremacfa blanca,

acusarlos de aspirar a la ·igualdad socia l·
suponfa desplazar e l terreno del debate, al
implicar que la ig ualdad de honra social e ra
un prerrequisito para el ejercicio de las derechos publicos. Segt'.in esa 16gica, si par ·costumbre· se Jes negaba a las hombres de co lor
esa honra social, sus derechos tampoco se
sostenian e n pie. Esa supresi6n tuvo enormes
consecue ncias, porque hizo retroceder las
cuestio nes relativas a la ig ualdad en la esfera publica a la mal definida zona de las costumbres, las no rmas socia les y las supuestas
maneras regionales de ser. Persuadir a las

55 . Stare ex rel. Ryanes v. Gleason , Supervisor, 11 2 La. 612. Para un analisis detallado del alegato , la defensa y el fall o de Ryanes v. Gleason, ver el cap . 7 de Rebecca Scott . Degrees of Freedom: Lou isiana a nd Cuba after Slavery Ide pr6x ima aparici6nl.
56. Ka nt dcsa rroll a la d istinci6n entre el respeto suhjeti vo, que no puede ser impuesto, y el respeto fundamental a la dignidad humana, que es un requerimiento mora l. Ver Immanuel KANT. Practical Philosophy. Cambridge: Cambridge Un iversity Press, 1996, p . 53 1, 557-558. Traducci6n y edici6n de Mary J Gregor.
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tribunales Cy a posteriores analistas) de debatir sobre las costumbres sociales y no sobre
los derechos publicos represent6 una victoria
para los ide6logos de la supre macfa blanca.
El segundo punto tiene que ver con la
construcci6n del contexto hist6rico y la importancia de las cronologfas precisas y de examinar los entendidos vernaculos. Vista a una
gra n distancia y segu n e l prisma de la prensa
mayoritaria , .. 1a decada de 1890" parece, sin
duda , una epoca de terribles ·re lacio nes raciales.. y de ..endurecimiento de las actitudes
raciales•., para decirlo con las impe rfectas formulaciones de muchos libros de texto y resC1menes apretados. De ah! que pueda parecer
hasta cie1to punto natural que juicios como el
de Homere Plessy fracasaran , y que la Separate Car Act, as! como la Constituci6 n de 1898,
que privaba a muchos de sus derechos, se vieran coronadas por el exito. Pero vista mas de
cerca, desde la notarfa de Louis Ma1tinet en
Exchange Alley, la decada de 1890 es un
momento e n el que podfa y debfa confo rmarse una alianza multirracial que, animada por
principios, defendiera la igualdad de derechos
publicos; en 1892, en el caso de Daniel Desdunes, el Comite derrota la Separate Ca r Act
con e l argumento del interca mbio interestatal;
y en 1896 es detTotado cuando e l Tribunal
Supre mo de los Estados Unidos hace suyo el
punto de vista de los pa1tidarios de la supremacfa blanca de que el caso se referfa a la
.. jgualdad social ... Lo que intento no es meramente e nfatiza r que la historia es compleja y
esta sujeta a contingencias, y que e l quid de
la cuesti6n esta e n los detalles. (A los historiadores les e ncanta repetir ese mantra , y los
estud iosos del derecho deben estar cansados

de ofrlo . Saben, por su parte, que la doctrina
judicial tambie n es compleja, tambien esta
sujeta a contingencias y tambie n esta plagada de detalles que tienen que ver con su
quid , y que sus co legas histo riadores raras
veces quieren acompafia rlos a recorrer ese
ca mino.) El punto que quiero dejar claro,
mediante su demostraci6n en un caso crucial,
es e l de q ue e l ·contexto" es un proceso con
muchas piezas m6viles, en el que el planteamiento de demandas y e l razonamiento legal
vernaculo interactC1an con practicas lega les
cotidianas. Lo que unifica ese campo en la
Nueva Orleans de la decada de 1890 es una
firme y duradera insistencia de las personas
de color en tener una presencia digna en la
esfera publica, presencia ya ma nifiesta en
miles de acciones cotid ianas, incluida la trascripci6n de documentos a nte no ta ri o.
La formulaci6 n del fallo en e l caso Plessy
conte nfa una te rrible ironfa final. En lo que
parece una negativa casi premeditada a ver
e l punto de los de rechos publicos, e l magistrad o Brown escribi6 que ser destinado a un
vag6n a pa rte no implicaba falta de respe to
a lguna para una persona de color, a me nos
que dicha persona quisiera interpretarlo de
esa manera. (Charles Chesnutt observ6 despues con amargura que suponfa que ·dejarse ahorcar podfa Jlegar a resultar agradable,
siempre que e l ahorcado se convenciera de
que e ll o no era ni doloroso ni afrentoso, ni
de que ponclrfa fin a su estancia e n este
munclo ..)' 7 . El fallo clel magistrado Brown querfa clecir que con una pequefia cuota de respeto a sf mismo, un hombre podfa comportarse
dignamente fueran cuales fuesen las reglas del
juego. Pero era precisamente mediante el

57 . Charl es W. CHESNUlT. ·The couns and che Negro (ca. 1911 )·. En: 13roo k THOMAS (eel .). Plessy v. Ferguson. A brief histo1y ... l1 21, p. 149- 160.
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pe ro le dio una nue va vue lta de tu e rca qu e
resultarfa cru cial: .. En Luisiana nunca se tolera ra un avance hacia la igualdad social o e l
reconocimiento social. Se hara o bligato rio e l
establecimie nto de escue las separadas, iglesias separadas, ca rros separados , luga res de
e ntrete nimie nto separad os. La dife re ncia y la
integridad raciales debe n ser prese rvadas..'".
La expresi6 n .. reconocimie nto social.. revelaba las inte ncio nes ocultas. La segregaci6 n
pa r ley tenia el p rop 6sito de negarles e l reconocimiento social a las pe rsonas de colo r al
pre nderles e n el pecho la insignia de la servidumbre. El magistrado Brown lo habfa
ente ndido todo a l re ves. Un pasa je ro de
colo r q ue no conside rara la exclusio n coma
una afrenta no habfa compre ndido e l o rde n
lega l en e l qu e ahora vivfa.
Hay pocos lugares e n las cuales encontrar
aliento e n media de la devastaci6n que sigui6
a Plessy. La observaci6 n usual de que el e locue nte voto particula r de! magistrado Ha rlan
sirvi6 de inspiraci6 n a futuras generacio nes
es cierta, pero no constitu ye mu cho consuelo si nos preocupan las que promovie ron la
batalla legal y despu es tuvie ron qu e vivir con
las consecue ncias de la de rrota . Quizas , sin
e mbargo, valga la pe na abrir una ultima vez
las registros notariales de Lo uis Martinet y
revisar las anos 1897, 1898 y 1899. Alli veremos que en 1898, durante la Guerra HispanoCu bano-Norteamericana, Louis Martinet se
traslacl6 a un campamento militar en las afueras de Nueva Orleans para redactar poderes y
clocumentos sabre custodia de menores solicitados pa r soldaclos negros del Novena de
Voluntarios de Infante rfa de las Estaclos Unidos que se aprestaban a embarca r hacia Cuba.

Wil iam H. Robinson, Primer Teniente en el Ninth US Volunteer
Infantry, destacado en San Lu is, al este de Cu ba, en 1898-1899,
en W. H. Coston , The Spanish-American War Volunteer (1899).

ejercicio de la igualdad de diversos derechos
p ublicos q ue las pe rsonas de colo r de Luisiana habfa n hecho manifiesta su dignidad . Y
esos de rechos publicos, junta a sus de rechos
politicos, eran esenciales para desplazarse
par la ciudad y e l Estado a trabajar, escribir,
o rganizar y defe nde rse contra las afre ntas en
otras esfe ras .
Lo q ue tanto las qu ere llantes coma las
acusados de! caso Plessy sa bfa n , y e l Tribunal Supremo de las Estados Unidos se neg6
a reconocer, era q ue el prop6s ito subyacente de la Separate Ca r Act era tratar de coartar ese eje rcicio pC1blico de la ig ualdad civil.
No o bstante, al cabo de unos pocos anos ese
prop6sito estaba a la vista de todos. En su
d iscurso de toma de posesi6 n en 1904, el
gobe rnado r de Luisiana Newton Blancha rd
se hizo eco del leng uaje e mpl ea do e n Plessy,

58 . Sidney j. ROM ERO , ·My fellow citizens ...•: the inaugu ral addresses a/ Louisiana 's Governors. Lafayette: Center for Lo uisiana
Studies, Uni versity o f Southwestern Lou isia na, 1980, p. 245-6. El en fa sis es mfo .
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Los mie mb ros de ese regimiento habfan
e ncontrado una via para realizar servicios
pub licos e n una esfera p(iblica , al brindarse
como voluntarios para el servicio militar
fede ral. Aho ra hada n uso de la condici6 n de
notari o pu b lico de Louis Martine t para
ga rantiza r el b ie nestar de sus fa milias durante su a usencia. El medico George H. Nelson
esta de nuevo alll, ahora como oficial. Pie rre
Carmo uche tambie n se ha e nrolado, y ha
convencido a docenas de hombres de las
plantacio nes cercanas a Do naldsonville a
que se le unan 59 . Tambie n nos topamos con
Martinet certifica ndo las actas de constituci6n de "The Ho peful La nd Company-, para
que sus clie ntes, los o ptimistas He nry C.
Green, He rny Green y Samu el Green pu eda n
60
dedica rse al negocio de bie nes raices .
Pero el documento que mas cwiosidad despierta es el acta de constituci6n de! "Ex-Slave
Mutual Relief Bounty and Pension Association
of Louisiana•, de junio de 1899. La relaci6n de
los signatarios evoca las alianzas multirraciales
que habfan estado forjandose en la notarfa de
Martinet con el paso de los anos: ]. T. Jones y
E. Bwton estampan su n1brica con mano fmne;
Lottie Boyd , Henry Boyd y Marcellin Zepherin
fmnan con sus marcas personales. Los fines de
su asociaci6n tenfan que ver con la usual prestaci6n de asistencia mutua. Pero, lo q ue es mas
importante, se proponian consegu ir el apoyo
de ancianos ex esclavos, sus viudas y hue rfanos, no solo mediante los esfuerzos filantr6 picos de sus miembros, sino empenandose en

que se aprobara la Propuesta de Ley N°. 4718
del Senado federal, conocida como la Propuesta Mason. En otras palabras, sin derecho al
voto, y sin goza r de derechos politicos o publicos efectivos en el estado de Luisiana, los
rniembros de la asociaci6n se proponfa n cabildear en el Congreso de la naci6n para lograr
que se aprobara una ley que encamaba el sentido que le atribufa n a la relaci6n de la naci6n
con su pasado esclavista61•
De ponerse en vigor, la Propuesta Mason
habrfa hecho que se asignaran recursos publicos para honrar la de uda con quienes habfan
sido esclavos:
•... cualquier persona que haya sido sometida a la
esclavitud o a prestar servicios no volunta rios en rn z6n
de cualquier ley de los Estados Unidos, o de cualquiern
de los Estados

l...l y

que en la fecha de apmbaci6n de

esta Ley haya !Jegado a la eclad de setenra anos, tench;\
derecho a recibir y recibiri de! Tesom de los Estados
Unidos la suma de quinientos d6 lares

L..l y

la suma de

quince d6lares al m es durante el resto de su vida natural·.

La ley se aplicarfa a hombres y mujeres, y
a los sobrevivientes mas j6venes se Jes asignarian sumas menores6' .
De nuevo, una visita a la nota1ia de Louis
A. Martinet era el preludio de la promoci6n de
un reclamo moral de caracter publico. Este
esfu e rzo tambie n fracasarfa. La Propuesta
Mason nunca fue aprobada, y los ancianos a
los que estaba e ncaminada a prestar ayuda
murieron sin recibir las reparaciones que !es
habrfa otorgado. De hecho, es un episodio

59. Ver, entre otros, NOTARIAL ARCHIVES RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Louis Martinet, Acta 8, 2 de junio
de 1898: ·George H. Nelson , Procu ration to l.H . Hall·. Sobre los vo luntarios, ve r Rebecca Sco-rr. ·Recla mar la ciudadanfa . ..•

[441.
60. NOTARIAL ARCHIVES REsEARCH CENTER (Nueva Orleans) , otarial Acts of Lo uis Martin et, Acta 39, 23 de noviembre de 1899:
·Act of Incorpo rati on of the Ho peful Land Company•.
6 1. NOTARIAL A RClll V~:' RESEARCH CENTER (Nueva Orleans), Notarial Acts of Lo uis Martin et, Acta 20, 22 de junio de 1899: ·Act of
Incorpo ratio n of the Ex-Slave Mutual Relief Bounty and Pensio n Association of Louisia na·.
62. S. 47 18, Congreso 55 , 2da. sesi6n (6 de junio de 1898).
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practicamente olvidado, que no forma parte
del ..contexto hist6rico .. e n cuyo seno solemos
pensar acerca de la decada de 1890. Pero
cuando Louis Ma1tinet certific6 el documento
fundacional de la rama d e Luisiana de la asociaci6n , y cua ndo sus miembros se reunieron
para dar inicio a sus acciones de cabildeo,
estaban hacienda uso de su voz pC1blica , con
independencia de si Washington optaba por
escucharlos o por hacerse de ofdos sordos.

63 .

XAV IER UNIVEl<SITY LmllA ll Y

Volviendo a la frase de Rodolphe Desdunes
que inicia este trabajo, estaba n expresando su
convicci6 n de que .. es bueno que el pu eblo
conozca sus derechos aun si se le niegan•. Y
al regresar a la nota rfa d espues de habe r perdido e n e l caso Plessy, e ncam aban su observaci6n de que ..es conve niente y sabio que las
pe rsonas eje rza n dichos derechos con la
mayor inte ligencia posible , aun si se les despo ja de sus beneficios..63 .

(Nueva Orleans), Desdunes Family Collectio n, Speci:i l Collectio ns, Recone en Carpeta 1/ 32, ca.

5- 11 de junio de 1895.
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